




A Study on the Development of Parental Identification 
一一一Changesin Some Aspects of Parental Identification一一一






































































1 .胸 査対 象




















~ 男 女 計
5 6 7 7 8 1 4 5 
中 3 64 5 5 119 
高 2 5 7 5 3 110 
大 学 5 8 5 8 


























Activity factor(活動性の因子).Evaluative factor (評
価の因子)から構成されている(以下. Masculinity， 
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5 8 2 1 
注)頬似男0-0 好み男x-x 噂敏男c.-b.











て・は小5より中 3のnが(to=4.5848. df= 129，く.001)， 
また，小5より高2の方が(to=5.2765，df=122， く.
001)有意に父同一視が小さい。持敬においても，小5よ





2.2907. df=131，く.05)， 小5より高 2(to=2.6188， 






<0，1)がみられる。小5より高 2(to=3.3847 ，df=129 
129， < ，01)，小5より大 1(to=2.4486， df=134， < 




同一視が一番大きく，中 3の方が有意に小さく (to= 
2.7305， df=131，<.01)，中 3と高2の差は有志:では
ないが，小5より高2の方が有意に小さい(to=2.4927，



















より中 3の方が有意に小さく (to=3.9109，df=129， < 
001 )，小5より高2も有意に小さく (to=4.3949，df 
= 122 ， < .001)，小学生と中学生の聞での同一視の減少
を示している。
内容別にみると，類似においては有意な差は見られず，
























5 8 2 1 
注}嬢似男0-0 好み男x-x 尊叡男。-6









が有意に小さく (to=6.3147，df=129，く .001)， 小5
より高2の方が有意に小きく (to=5.6233，df=122， < 
.001 )，発達につれての母同一視の減少を示している。
一方，女子の母同一視についてみると，総得点で，小
5より中 3の方が小さい傾向があワ (to=1.8935，df = 
131， <0目1).小5より高2の方が有意に小さい (to=
3.1344， df=129，く .01)が，中3より大 lの方が大き







るが，中 3より大1の方が(to=3.1339，df=lll， < 





























で女子の方が男子より大きし好みにおいても中 3( to 
=3.1053， df=117，く .01)，高 2(to=3.1959， df= 
108， < .01)で女子の方が男子より大きし噂敬では中3


























同一視より有意に大きく (to=2.5192，df=102， < .02)， 
大 1では総得点(to=3.6268，df=112， < .001)，類似
(to=2.2892， df=112，く 05)，好み(to=3.9768，df
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3より高2の方が同一視が小きく (to=3.5564 ，df= 106， 
< .001)，小5より高 2の方が小さい(to=2.9669，df 
=129， < .01)。また，高 2より大1の方が父同一視が大






5 (to=3.0518， df=113， < .01)，中 3( to= 3.3585， 




中3(to=7. 6868， df= 117，く.001)，高 2(to=13.4161， 
df=108，<.001)共にやはり男子の方が女子より父同一
視が大きい。 Potencyにおいても中 3( to= 2 .8854， d f 
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い傾向がある(to=1.7320， df= 119， <0.1)。
女子の父同一視では，総得点で小5より高2の方が同









が大きく (to=3.0788，df=131，く 01)， 小 5より高
2 (to=3.9164， df=129， < .001)， IJ、5より大1(to= 































































島 8 2 
注}得点描16E近い程、 周一慢は大郎、と仮定
小 中高大
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さい(to=2.2240，df=1l9， < .05). Activityでは中
3より高2の方が母同一視は小さい(to=2.0736，df = 
119，く .05)。そして， Evaluationでは小5より高 2の
















ここで男女を比較してみる と，総得点で小5 (to= 
3.7172， df=143，く.001)，高 2(to=2.8521，df=108， 
く.01)共に女子の方が男子よ りも母同一視が大きい。図
子別にみると，Masculinityにおいて小5(to=7 .5250， 
df=143，く.001)，中3(to=3. 2728， df= 117， < .01)， 
高2(to=4.0828， df=108，く .001)共に女子の方が男
子よりも母同一視が大きい。 Potencyにおいて小5(to 
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図-7 SO法による父母相対的同一視 (総得点)























































り， IJ、5より中 3(to=2.2839， df=131.< .05)， 1]、5






が，中 3の方が大1よりも母よりの傾向がある ( to = 











1.6978. df=117， <0.1)， Masculinityでは小 5 (to= 
11.2264. df=143， <.001)，中 3(to=2.2779， df= 
117.く.05)，高2(to=5.2217. df=108. < .001)で男
子は父よ り女子は母よりの同一視と顕著な差がある。
Potencyにおいては小5(to=2.9164. df=143. < .01)， 
小西・粕井・三谷:親への同一視についての発達的研究 -233-
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This study has attempted to explore the developmental changes of parental identification by direct mωsure (ques. 
tionaire technique) and indirect measure (sem釦 ticdifferential technique)， the tendency that both males and females 
identify with same sex parent， relationships of these two measぽesand changes in鈎measpects of parental identi白ca.
ton. 
Subjects were 188 males and 244 females at different ages from自fthgrade to university. The results were as 
follows: 
1. There were signi凸cantdevelopmental changes in two measures but males father.identi自cationin semantic difer. 
ential 
2. There was the tendency that both males and females identified with their same sex parents. 
3. There was no significant relationships between two measures but one， and there were differencies between the 
developmental changes of the two 
4. There were differencies among changes in some aspects of parental identification. It was suggested that Mascu. 
linity factor and Potency factor influenced on development of同rentalidenti自ωtion.
( 11) 
